











Journal of Living Folklore 1（Mar. 2009）
Copyright © 2009 by The Society of Living Folklore







A Challenge of American Folklore Studies
The study of folklore arose from the urgent need to preserve the fast-van-
ishing remains of folklore in emergent modern societies in the late 18th and early 
19th centuries. Once folklore was thus conceptualized as anchoring in the distant 
past, a principle problem of its researchers was how to resituate the signiﬁ cance and 
relevance of folklore and its studies within the present-day social and intellectual 
contexts. Japanese folklorists have kept away from fully engaging in the reexamina-
tion of such a conceptual dilemma of folklore. It is long overdue that they take is-
sue and deal with how they could overcome the earlier disciplinary paradigms, and 
reformulate folklore into a contemporary subject. Calling attention to the need for a 
discussion within a larger transnational network of folkloristics, this article takes a 
look at the way their American colleagues have challenged the temporal difﬁ culty of 
folklore, particularly with regard to the notion of “survivals,” which has persistently 
clung to the term “folklore” in popular English usages. Among various reﬂ exive ef-
forts of postmodern perspectives in American folklore studies, this article places a 
focus on the critical historiographies of folklore studies, through which American 































































































































































といえる［Bell 1973; 1979; Abrahams 1988; Ben-Amos 1984: 102-104］。学問史研究が厚みを増す
に従って、アメリカ民俗学設立についての一つの歴史が成立し、アメリカ民俗学会の始まりは、
特に初代会長フランシス・J.・チャイルド、フランツ・ボアズ、ニューウェルを中心にして語ら












 (a) イギリスフォークロアの遺物（Relics of old English folklore）
 (b) 南部ニグロのロア（Lore of Negroes in the southern States of the Union）
 (c) 北アメリカのインディアン部族のロア（Lore of the Indian tribes of North America）






























































































































（1）   原題 The Devolutionary Premise in Folklore Theory. 同論文は飯島吉晴によって 1979年に和訳されて
いる。「〈資料〉民俗学理論における退化論的前提」『人類文化』1参照。
（2）   ミューラーについては日本では、村松一男、大林太良、他による神話学研究が詳しく論ずる［村
松  1999: 58-75］。
（3）   例えば沈降文化説についてはアメリカ民俗学の入門書の中で、ジャン・H.・ブランヴァンド
［Brunvand 1998: 50, 396］、ダン・ヨーダー［Yoder 1972: 299］の説明がある。また言語疾病説に
ついては特にリチャード・ドーソンがイギリス民俗学の論考の中で論じている［Dorson 1965: 57-
83; 1968: 160-186］。
（4）   ベックの提案に対しては賛否両論があり、カーシェンブラット・ギンブレット、レギーナ・ベン
ディックスは肯定的、ダン・ベン・アモス、オーリングは否定的にそれぞれ見解を提出している
［Bendix 1998; Ben-Amos 1998］。
（5）   カーシェンブラット・ギンブレットは、ニューウェルの関心は口述性にあって、識字性と文盲性
の差異への転換を強調している。
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